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Pc5-range oscillations were observed in daytime and nighttime by a low-latitude FM-CW (Frequency Modulated 
Continuous Wave) HF (High Frequency) radar at Sasaguri, Japan (M. Lat. = 23.9 degree, M. Lon. = 200.1 degree) 
and a ground magnetometer at Kuju, Japan (M. Lat = 23.4 degree, M. Lon. = 201.0 degree). In the case of the 
daytime Pc5 pulsation on 30 Oct. 2003, the ionospheric Ey (eastward electric field) was correlated with ground 
magnetic Pc5 pulsation. From the variation of the Ey and the H (ground magnetic field variation in horizontal 
northward component), we suggest that the ground H is caused by the ionospheric electric field which drives 
ionospheric current. This feature is explained in terms of DP2 type current system. In contrast to the daytime Pc5, 
the nighttime Pc5 on 31 Oct. 2003 showed that the H is not seemed to be excited by an inospheric electric field 
(current). 
 











Pc5 型地磁気脈動(以降 Pc5)は 150 秒から 600 秒の周
期を持つ地上磁場の変動現象である．Ziesolleck and 
Chamalaun [1993] は低緯度で観測される Pc5 の特性を
調査し，地上磁場で観測される Pc5 の強度が高緯度ほ
ど強く，緯度が低くなるにつれて弱くなることを発見
した 3)．この事実は，global compressional wave が地上
磁場 Pc5 を励起していると結論付けることができる．










Pc5 が報告されている．Reddy et al. [1994] は赤道域で
観測される昼時間帯の電離圏変動は高緯度の地上磁場
変動と同期していることを発見した 5)．さらに，Motoba 

















連携により観測を展開してきた FM-CW (Frequency 
Modulated Continuous Wave) レーダーにより捉えられ







   
2 データ 





ができる 8)．本研究で使用している FM-CW レーダー
については Nozaki et al. [1987, 1988, 2009]に詳しい
9)10)11)．また，本研究グループの観測展開及び観測シス
テムは Ikeda et al., [2010a,b]に紹介されている 12) 13)． 
 観測されるドップラー周波数 Δf はレーダーの送信
周波数 f0，電離圏の鉛直上方のドリフト速度 V と以下
の式により結び付けられる． 
Δf=f0×2V/c 










図 1 ドップラー観測の観測原理 











3.1 昼側 Pc5 
図 2 は 2003 年 10 月 30 日の Pc5 イベントを示してい
る．00:30-03:30UT(世界標準時)は SAS，KUJ は昼側時
間帯に位置する時間帯である．図 2 のパネル上下は
SAS の電離圏電場 Ey，KUJ の地上磁場 H 成分(水平北
向き成分)を表す． 
SAS の Ey の変動は最大振幅 1.1mV/m，KUJ の H は
最大で 40nT 程度の振幅を持っている(02:40UT 頃)．こ
















   
3.2 夜側 Pc5 


















タを併せた解析により，低緯度の SAS と KUJ におい
て，電離圏電場変動 Ey と地上磁場変動 H から Pc5 が
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